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Clause 2, Article 9 of the Constitution of Japan is a Programmvorschrift (program rule) enacted under
the condition that collective security is fully effective according to its legislative intent. We ﬁnd such
interpretation in the formation process of GHQ (General Headquarters) draft based on MacArthur’s intent,
replies of then-Prime Minister Yoshida and the process of the Ashida Amendment in the Diet.
Unfortunately, the condition disappeared completely and the legislative intent was concealed with the
intensiﬁcation of the Cold War. Toshiyoshi Miyazawa proposed a legal principle suitable to the legislative
intent for the ﬁrst time and suppressed it later on against his will.
The controversy concerning Article 9 and disarmament illustrated a confrontation between rational
choice solutions based on different expectations about the response of the former Soviet Union. Rather
than debate as to whether Article 9 should be considered as an absolute norm, there was a consensus that
Article 9 could be newly interpreted and revised according to situational changes. But after the Cold War,
opinions supporting Article 9 became dogmatic and inﬂexible. We should regard the establishment of
collective security, to which the preamble of the Constitution refers, as an ultimate goal and treat Article 9
ﬂexibly.
日本国憲法の平和主義と、安全保障戦略
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1 http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/DGDetail_0000000006 , 2014年８月29日閲覧。

















War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its
disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the




No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be































6 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072/072_002l.html , 2014年９月10日閲覧。イタリック体指定、和訳
は平山。
7 鈴木昭典(1995).『日本国憲法を生んだ密室の九日間』.創元社, 278頁。






Article VIII. War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever
renounced as a means for settling disputes with any other nation.（第八条　国民ノ一主権トシテノ戦争ハ
之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス）
No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will








出所：Alfred Hussey Papers, “24-A Draft of the ‘Preamble’ to the Revised Constitution”～ “24-I Drafts of
Chapter Ten, ‘Supreme Law’, of the Revised Constitution” <YE-5, Roll No. 5>, 
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/002_47/002_47_003r.html , 2014年９月１日閲覧。
マッカーサー３原則蠡第２文以下と違って、ＧＨＱ草案第８条は原案第１条の段階から一貫して、
第１文以外も Japan, Japanese を欠き、受動態で書かれているので、能動態に直したときの主語は
Japanese Peopleではなく、平和的生存権と同様 all peoples〔文法的には単数形なので any people〕な
いしその生存権を保障すべき国際団体である。第２項の No army……も Not any army……で、全て
の国家に関することであり、末尾の the State も総称単数であり、原案第１条＝草案第８条は日本だ
















則的規定として merely as a principle 記したいという意味かと尋ね、松本がそうだと答えると、ハッ
シーはその立場はわかる we appreciate that position が本文に含ませるべきで、そうすれば真に力強
いものになる this would give it real forceと言い、ホイットニーも「この原則の宣明 The enunciation
of this principleは異例で劇的な形でなさるべきです should be unusual and dramatic」と述べている12。
草案第８条を前文に移すという松本の提案をハッシーが appreciateし、それは原則だとホイットニー









just what Japan proposes unilaterally to accomplish through this constitution -- abolish war as a
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10 Record of Events on 13 February 1946 when Proposed New Constitution for Japan was Submitted to the Prime





















































16 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/101/101_006l.html ,取消線部分削除、（ ）内加筆、2014年９月10日
閲覧。
17 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093a_e/093a_e005l.html , 2014年９月17日閲覧。
18 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/100shoshi.html , 2014年９月９日閲覧。














































23 中部日本新聞社編(1954).『日本憲法の分析──改正か擁護か』. 黎明書房, 84-5頁、西修(2004).『日本国












































29 Charles L. Kades (1989). The American Role in Revising Japan’s Imperial Constitution. Political Science Quarterly,
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32 Constitution Hearings: Privy Council Committee Sessions (English). GHQ/SCAP Records, Box no. 2085 Folder
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33 (1)で引用したＧＨＱ草案第８条をみると、第１項でforever（＝永久ニ）とあり、第２項で戦力、交戦権
のいずれについても英語では ever が forever とほぼ同義に使われているのは明らかなのに、外務省訳で
は第２項は「決シテ……無カルヘク（ヘシ）」と、英語の never の、not よりも強い否定の意味を採って
ever の「永久ニ」という意味合いを消し去っており、さらに３月６日の「憲法改正草案要綱」では「陸
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35 Constitution Hearings: House of Representatives/ The 90th Session of the Imperial Diet/ Minutes of Sub-Committee
























this reason, I think that it will be better to resolve the matter into the framework designed to demonstrate our
great enthusiasm for peace.”となっており、「平和機構」は単に“peace”、「機構」は“framework”と
訳されているが、芦田のいう「平和機構」とは国連安全保障理事会のような平和のための国際機構






















37 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp , 2014年７月１日閲覧。






























とがあり得るとの誤解を生じたものと思はれる。」43と語り、誤解をさけるために For the above
purpose〔当初の芦田修正案にある「前掲」の英訳のままだった〕を In order to accomplish the aim of
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62「ラッセルの言」とは、終戦直後の宮沢が再評価し、依拠するようになった Bertrand Russell (1936). Which















































Asaji HIRAYAMA, Paciﬁsm in the Constitution of Japan and Strategies of National Security
17
63 宮沢俊義(1949).『憲法大意』.有斐閣全書（２刷以降は『憲法』）。



















































































その翌年、宮沢の戦後平和主義のひとつの源流であったWhich Way to Peace?の著者ラッセルも死去











































































武　装 １， １ －１，－１
非武装 ２， １ －２， ２
表１　通常のケース
Ｊ＼Ｆ 友好 敵対
武　装 １， １ ０，－２

































































































武　装 １， １ －３，－１
非武装 ２， １ －３， ３
表４　冷戦期の日本非親Ｃ派
たことは、１節（１）でとりあげた、1947年５月6日の２人の会見からも明らかだ。













武　装 １， １ －３，－１
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〔『中国名人録　第4巻　WHO’S WHO IN CHINA Volume 4』. 龍渓書舎, 1973年編集復刻版［原書は、














武　装 １， １ －１，－１
非武装＆非協力 ２， １ －４， ０
非武装＆協力 ２， １ ０， ２
表６　社会防衛が無効な場合

